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Abstract
The purpose of this study is to explore how skilled workers use in-
tuition and tips, particularly focusing on the distribution of work time.
Work study was conducted at middle-and-small-class shipbuilding com-
pany Z.
The results demonstrate that the work time distributions are differ-
ent between the workplace respectively. The times for operation con-
figure the main component of the work time. In addition, the ANOVA
results shows that workplace affect the distribution of work time sig-
nificantly at the 1 ％ level. Surprisingly, workers do not affect the distri-
butions. Intuition is not belonged to a person, but to a workplace.
In concluding, we should note that workers' intuition in the wor-
kplace appear in their operation work and inspection work. It is resulted
from the cause originated by the production technology, and other wor-
kplace-specific circumstances. And to succeed the intuition, training for
each workplace is required.
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間という観点から考察することである。
直観的判断は，意思決定を実施する者が経験的に構築した基準に基づく判
断である（Behling and Eckel 1991）。経営上の意思決定においてしばしば
用いられる（Sjoberg 2003）。精緻を極めるシミュレーションモデルよりも
正確でありまた素早いことが言及される（Goffee and Jones 2000）。新技術
導入における技術選択（Alcorta 1999）や，草創の企業のように意思決定機






























































































Df SS MS F P
職場 7 106.85 15.26 9.56 4.16e-11
職場：作業者 16 12.96 0.81 0.5 0.94
残差 460 734.68 1.6
表２ 本作業時間に関する分散分析結果
Df SS MS F P
職場 5 70.77 14.15 12.68 6.10e-10
職場：作業者 9 18.38 2.04 1.83 0.07
残差 123 137.27 1.11
表３ 検査作業時間に関する分散分析結果
Df SS MS F P
職場 7 17.13 2.45 1.9 0.09
職場：作業者 16 10.67 0.67 0.52 0.93
残差 50 64.47 1.29
表４ 運搬作業時間に関する分散分析結果
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Df SS MS F P
職場 6 35.94 5.99 2.88 0.02
職場：作業者 13 8.8 0.68 0.32 0.98



































組 立 ドック01 ドック02 ファネス 現 図 仕 上 配 管 溶 接
n
待機 4 10 28 12 2 --- 1 3
検査 13 18 --- 65 5 19 18 ---
本作業 20 133 29 157 28 28 61 28
運搬 6 6 9 17 4 4 25 3
Min.
待機 283 47 55 83 225 --- 3550 14
検査 5 16 --- 9 24 3 8 ---
本作業 2 1 18 5 13 5 2 4
運搬 50 25 42 11 25 113 8 10
Max.
待機 420 3709 1308 1945 522 --- 3550 52
検査 231 236 --- 2039 5142 100 1423 ---
本作業 36002 1623 274 2215 3887 352 1320 350
運搬 105 100 237 608 755 941 1431 141
Mean
待機 319.75 1615.80 365.29 848.33 373.50 --- 3550.00 28.00
検査 80.54 121.94 --- 192.58 2300.20 38.26 210.78 ---
本作業 1853.45 126.95 102.00 281.88 567.71 68.36 163.05 97.36
運搬 74.50 57.33 93.67 173.06 374.75 653.00 175.80 89.00
Mdn.
待機 288 567 116 523 373.5 --- 3550 18
検査 45 139 --- 113 1395 21 48 ---
本作業 41 89 100 137 299 44 88 75.5
運搬 72 56 87 126 359.5 779 65 116
SD
待機 66.87 1826.00 502.59 769.64 210.01 --- --- 20.88
検査 80.15 72.38 --- 279.08 2415.81 35.91 392.35 ---
本作業 8037.99 164.71 51.16 338.94 815.16 75.41 221.68 89.14
運搬 23.51 24.57 57.17 161.69 386.43 368.01 289.33 69.55
表６ 作業種類・職場別作業時間記述統計量（単位：秒，原数値）
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組 立 ドック01 ドック02 ファネス 現 図 仕 上 配 管 溶 接
n
待機 4 10 28 12 2 --- 1 3
検査 13 18 --- 65 5 19 18 ---
本作業 20 133 29 157 28 28 61 28
運搬 6 6 9 17 4 4 25 3
Min.
待機 5.65 3.85 4.01 4.42 5.42 --- 8.17 2.64
検査 1.61 2.77 --- 2.20 3.18 1.10 2.08 ---
本作業 0.69 0.00 2.89 1.61 2.56 1.61 0.69 1.39
運搬 3.91 3.22 3.74 2.40 3.22 4.73 2.08 2.30
Max.
待機 6.04 8.22 7.18 7.57 6.26 --- 8.17 3.95
検査 5.44 5.46 --- 7.62 8.55 4.61 7.26 ---
本作業 10.49 7.39 5.61 7.70 8.27 5.86 7.19 5.86
運搬 4.65 4.61 5.47 6.41 6.63 6.85 7.27 4.95
Mean
待機 5.75 5.98 5.16 6.23 5.84 --- 8.17 3.16
検査 3.79 4.57 --- 4.81 6.64 3.17 4.18 ---
本作業 3.74 4.34 4.48 5.00 5.47 3.68 4.24 4.09
運搬 4.27 3.97 4.42 4.73 5.10 6.22 4.40 4.00
Mdn.
待機 5.66 5.77 4.75 6.25 5.84 --- 8.17 2.89
検査 3.81 4.93 --- 4.73 7.24 3.04 3.87 ---
本作業 3.70 4.49 4.61 4.92 5.70 3.78 4.48 4.30
運搬 4.26 4.02 4.47 4.84 5.28 6.66 4.17 4.75
SD
待機 0.19 2.14 1.13 1.17 0.60 --- --- 0.70
検査 1.23 0.80 --- 0.89 2.23 1.06 1.45 ---
本作業 2.02 1.12 0.62 1.22 1.48 1.11 1.51 1.12
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